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املستخلص :يهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة واألثر ما بين تطبيق االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة األعمال من
حيث (اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية ،وتبني املخاطر) في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية كدراسة حالة.
ً
اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على منهجية أسلوب نمذجة املعادالت الهيكلية وذلك من خالل استخدام
برنامج التحليل اإلحصائي املتقدم  ) )Smart PLS3الختبار فرضيات الدراسة .وتكون مجتمع البحث من املوظفين
ً
العاملين في املواقع اإلشرافية للشركة والبالغ عددهم ( )80عضوا ،وقد تم اختيار أسلوب الحصر الشامل لجمع بيانات
الدراسة .أثبتت نتائج التحليل االحصائي بأن هناك عالقة ارتباط وأثر بين بعد االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة
األعمال للعاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية .باالضافة الى ذلك ،بينت نتائج التحليل االحصائي قبول
الفرضيات الفرعية بين بعد االبتكار االداري وأبعاد استراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداع ،هجومية التنافس،
االستباقية ،وتبني املخاطر) .ويظهر تأثير هذا البحث في ضرورة اهتمام الشركة بتعزيز االبتكار اإلداري وبمكونات
استراتيجية ريادة األعمال من خالل إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصولها لألفراد؛ وذلك من خالل إعطاء العاملين
الحرية الكاملة في ابتكار أساليب إدارية حديثة للتخلص من جمود الهيكل التنظيمي ،ومحاولة استحداث قسم خاص
باالبتكار من ذوي األفكار اإلبداعية والريادية بما يتوافق مع متطلبات العصر.
الكلمات املفتاحية :االبتكار اإلداري ،ريادة األعمال ،اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية ،وتبني املخاطر.

Abstract: This research aims to study the relationship and impact between the application of
managerial innovation and the strategy of entrepreneurship in terms of (creativity, offensive competition,
proactive, and risk-taking) in the Palestinian Islamic Development Company as a case study. The research
followed the descriptive analytical method, based on the methodology of modeling structural equations
through the use of the Advanced Statistical Analysis Program (Smart PLS3) to test the study hypotheses.
The research community consists of the employees working in the company's supervisory sites, who
number (80) members, and a comprehensive inventory method was chosen to collect the study data. The
results of the statistical analysis proved that there is a correlation and impact between the dimension of
administrative innovation and the entrepreneurial strategy for workers in the Islamic Palestinian
*ايميل الباحث الرئيس يs.arqawi@ptuk.edu.ps :
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Development Company. In addition, the results of the statistical analysis showed the acceptance of subassumptions between the dimension of management innovation and the dimensions of the
entrepreneurial strategy in terms of (creativity, offensive competition, proactive, and risk appropriation).
The impact of this research shows the necessity for the company to focus on enhancing administrative
innovation and the components of the entrepreneurial strategy by removing all obstacles that prevent it
from reaching individuals; by giving workers complete freedom in creating modern management
methods to get rid of the rigidity of the organizational structure, and trying to create a section on
innovation from Those with creative and entrepreneurial ideas in line with the requirements of the times.

Keywords: Managerial Innovation, Entrepreneurship, Creativity, Competitive Offense, Proactive, and
Risk-taking.

املقدمة:
تسعى املنشآت إلى البقاء والنمو والربحية ،وتتطلع إلى ذلك ،وتعمل جاهدة لتحقيق أهدافها التي تصبو إليها ،مع وجود
العديد من التحديات التي تواجه املنشآت االقتصادية والصناعية .ومن أهم وأخطر هذه التحديات التي تواجه املنشآت
في القرن الحادي والعشرين ،ما أطلق عليه اسم "العوملة" والذي نتج عنها ضغوط وتكتالت ،واتحادات ،وانفتاح األسواق
وحدة املنافسة باإلضافة إلى ظهور االبتكارات واإلبداعات للمنشآت الصناعية والتجارية على حد سواء كما أشار (املغربي
ً
ً
 ،2004ص  .)13لذلك فإن التنافسية في الحياة املعاصرة تتطلب تغيرا وتحوال جذريين في أسلوب إدارة الشركات
واملؤسسات لالنتقال من استراتيجية الزحف والتجمد أمام املشاكل والتحديات املثارة إلى استراتيجية بناء القدرة
واستنباط الحلول العملية غير التقليدية وتحفيز اإلبداع واالبتكار والتحديث والنمو.
إن تمتع املنظمة بامليزة التنافسية يكمن في املجال الذي تتمتع فيه املنظمة بقدرة أعلى من منافسيها على استغالل
الفرص الخارجية ،أو الحد من أثر التهديدات ،وتنبع امليزة التنافسية من قدرة املنظمة على استغالل مواردها املادية ،أو
البشرية ،فقد تتعلق بالجودة ،أو التكنولوجيا ،أو القدرة على تخفيض التكلفة ،أو الكفاءة التسويقية ،أو االبتكار
والتطوير ،أو وفرة املوارد املالية ،أو القدرة على تخفيض التكلفة ،أو الكفاءة االتسويقية ،أو امتالك موارد بشرية
مؤهلة.
إن الدور الذي تؤديه املنظمة في تحقيق اإلنجازات الكبيرة من خالل عمليات االبتكار ،في جميع الحقول اإلدارية
واالقتصادية ،والتقنية والطبية والهندسية ،وفق أساليب عمل جديدة ،والذي يعد عملية ديناميكية مستمرة تتعلق
ً
ً
بالقرارات املستمرة مدة طويلة ،هنا يبرز أهمية استراتيجية ريادة األعمال في املنظمة بوصفه عنصرا مشجعا لالبتكار
التنظيمي كما أشار إليه (أبو حلوب ،2015،ص  .)2ولذلك يجب على أي منظمة أو مؤسسة أو شركة أن تمتلك هوية
مميزة لها تعكس السمات والصفات األساسية التي تميزها وتمنحها خصوصية عن غيرها من املؤسسات ،فقد تتشابه
بعض املؤسسات في عناصر ومكونات البيئة املادية من مباني ومعدات وتكنولوجيا وغيرها من األمور ،ولكنها تختلف في
فلسفتها وثقافتها ومنتجاتها وكادرها البشري وهذا ما يسهم في تحديد هوية املنظمة ويميزها عن اآلخرين.
ومن هنا اتفق معظم الباحثون من خالل الدراسات واألبحاث أن االبتكار يمثل مفتاح املستقبل ألي منظمة ،وبدونه ال
تستطيع املنظمات العبور إلى هذا املستقبل مهما كانت كفاءتها الحالية ،فاالبتكار هو املجال األكثر أهمية في تعزيز عالقة
التفاعل بين املنظمة وبيئتها ،كما أن االبتكارات بأنواعها املختلفة تعمل على إيجاد الحلول للمشكالت الداخلية
والخارجية للمنظمة ،وتمكن املنظمة من مواكبة املستجدات ومواجهة التحديات ،كما أن ّ
تبني االبتكار واعتماده يعد
تنمية للعنصر البشري في املنظمة ،على اعتبار أن اإلنسان هو جوهر ومصدر عملية االبتكار ،إضافة لهذا فقد أصبح
ً
ً
ً
االبتكار متطلبا إجباريا للمنظمات التي تبحث عن التميز في األداء وخصوصا في ظل هذه التغييرات والتعقيدات املوجودة
).)Mol, j, Birkinshawn, 2008
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مشكلة البحث:
من خالل االطالع على األدبيات والتقارير والدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات البحث وما اقترن به من موضوعات
ذات صلة ،استمدت مشكلة الدراسة ظواهرها من خالل التالي:




دور االبتكار في توليد النمو املستدام من أجل تحقيق ريادة األعمال في فلسطين :إن عملية تحقيق التمكين
االقتصادي وتحسين مستوى املعيشية والرفاهية للفرد تعتمد بشكل أساس ي على قدرة االقتصاد على زيادة
اإلنتاجية لرأس املال املادي والبشري ،ففي غياب االبتكار واإلبداع ربما يدخل االقتصاد في حالة من الركود وضعف
ً
القدرة التنافسية مع الشركات األخرى وخصوصا املنتجات "اإلسرائيلية" واملنتجات اإلقليمية؛ ومع االنتشار الكبير
للعوملة وما رافقها من ثورة في تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات نجد حاجة ملحة لالنتقال من مرحلة االقتصاد
التقليدي إلى االقتصاد املبني على املعرفة واالبتكار خاصة في ظل االنفتاح االقتصادي .وعليه يمكن القول إن
عملية االنتقال إلى اقتصاد حديث ومتطور مبني على االبتكار والريادة واملعرفة يواجه العديد من املشكالت.
ً
بين تقرير (معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،2019 ،ص  ،)2-1وخصوصا قطاع
الصناعات الغذائية في فلسطين ،العديد من املشاكل واملعوقات .وهي على النحو التالي:

.1مشاكل تتعلق بضعف اإلمكانات املادية الالزمة لالس ــتثمار في إنتاج وتطوير املعرفة واالبتكار ،وزيادة قدرتها التنافس ــية
خاص ــة أنها تتبنى سـياسـة االقتصـاد املفتوح والسـياسـات االقتصـادية املرتبطة واملفروضة على الجانب الفلسطيني،
ً
وخصوصا اتفاقية باريس.
.2القصور في البيئة القانونية وضعف السياسات العامة التي من شأنها تحفيز املعرفة والريادة واالبتكار في املجتمع
ً
وخصوصا في قطاع الصناعات الفلسطينية.
.3غياب روح التعاون والتشــارك بين العناصــر الرئيسية في منظومة االبتكار واإلبداع (الحكومة واألوساط األكاديمية
والقطاع الخاص).
.4التحديات الس ــياس ــية واالقتص ــادية الحالية ،واملتعلقة في خلق بيئة مالئمة لالبتكار.
.5غياب جهود اإلصـ ــالح الشـ ــامل وعدم وجود تعاون فعال من طرف الجهات املعنية بعملية االبتكار واملعرفة.
.6غياب البيئة الحاض ــنة لالبتكار التي ترعى العملية وتنس ــق الجهود وتوظف اإلمكانات لتحقيق أفض ــل النتائج.
. 7نقص واضح في البيـانـات املتعلقـة بمـدخالت االبتكار (اإلنفـاق على البحـث والتطوير وبراءات االختراع وبنــاء النمــاذج
األولي ـة واالختراعــات ،ومــا إلى ذلــك) ومخرجــاتــه (االبتكــار في اإلنت ــاج والعمليــات واالبتك ــار املخصص وغيرها).


بين التقرير املقدم من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني حول (االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني
 :)2022-2017أن هناك ضرورة لتطوير األساليب اإلدارية التقليدية ،ومحاولة تطبيق أساليب حديثة ملواكبة
التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال اإلنتاج والصناعات من أجل إيجاد بدائل توفر وفورات الحجم وذلك من
خالل االستفادة من الفرص ،والتغلب على محدودية املوارد املادية والطبيعية وذلك عن طريق االبتكار
واالستخدام األمثل للمنتج.



أظهرت دراسة جهاز اإلحصاء الفلسطيني عام  2016بعنوان :مؤشرات اإلبداع في فلسطين .حيث كان أهم نتائج
هذه الدراسة عدم وجود نظام متكامل خاص باالبتكار بالرغم من وجود العديد من املؤسسات العاملة في مجال
االبتكار والريادة ،إال أن هذه املؤسسات ال تسير وفق إطار واحد .كما توصلت هذه الدراسة في نتائجها إلى قلة
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الوعي بأهمية االبتكار لدى القطاعات املحتلفة ،باإلضافة إلى ضعف الدعم الحكومي ملنظومة االبتكار وفي إنشاء
نظام إبداعي ذو فعالية وكفاءة قادرة على االرتقاء بموضوع االبتكار.


أظهرت دراسة (مرار )2019 ،وهي بعنوان :االبتكار ومعوقاته في قطاع الخدمات في فلسطين .والتي أظهرت أهم
ً
النتائج ومنها أن هناك ً
أداء ضعيفا لألنشطة االبتكارية ،حيث أشارت أن ما نسبته ( )%5.3من نسبة املنشآت تقدم
منتجات ابتكارية ،وأن ( )%3.8هو نسبة ما يتم تقديمه من ابتكارات جديدة في طرق اإلنتاج ،وأن ( )%9.5نسبة ما
تقديمه في ابتكارات التنظيم واإلدارة داخل املؤسسة ،وأن ( )%14.4نسبة االبتكارات الجديدة في مجال التسويق
واملنتجات .بينما املعيقات الخارجية تمثلت بشكل رئيس ي في عدم وجود قاعدة تكنولوجية ومعرفية وهي املنصة
الرئيسية لالبتكار واإلبداع والتي تعتبر من وجهة نظرهم مكلفة.

ً
وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل التالي :هل يوجد عالقة وأثر بين تطبيق االبتكار اإلداري على أبعاد
استراتيجية ريادة األعمال (اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية ،وتبني املخاطر) في الشركة اإلسالمية الفلسطينية
للتنمية وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس ي ،مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
.1هل يوجد عالقة وأثربين تو افرتطبيق االبتكاراإلداري وبين تحقيق (اإلبداعية) من وجهة نظرالعاملين في الشركة
اإلسالمية الفلسطينية للتنمية؟
.2هل يوجد عالقة وأثربين تو افر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق (هجومية التنافس) من وجهة نظر العاملين
في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية؟
.3هل يوجد عالقة وأثر بين تو افر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق (االستباقية) من وجهة نظر العاملين في
الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية؟
.4هل يوجد عالقة وأثر بين تو افر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق (تبني املخاطر) من وجهة نظر العاملين في
الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية؟

أهداف البحث:
.1الكشف عن العالقة واألثر بين توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث من
وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
.2الكشف عن العالقة بين توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداعية)
من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
.3الكشف عن العالقة بين توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (هجومية
التنافس) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
.4الكشف عن العالقة بين توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (االستباقية)
من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
.5الكشف عن العالقة بين توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (تبني املخاطر)
من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
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أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من موضوعه العلمي وكذلك مجال تطبيقه العملي ،لذلك يمكن تحديد أهمية البحث من خالل
الجوانب التالية:
.1اإلثراء العلمي الذي يضيفه في مجال االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة األعمال حيث يساهم في توضيح وإبراز مدى
امتالك الشركة لبعد االبتكار اإلداري وأثرها في تحقيق ريادة األعمال.
.2مساعدة الشركات في التكيف والتفاعل مع التغييرات والتحوالت البيئية املتسارعة واملنافسة الشديدة من خالل
معرفتهم ملستوى امتالكهم ملكونات االبتكار اإلداري ومستوى تحقيق ريادة األعمال لديهم.
.3لفت أنظار متخذي القرارات في القطاع الصناعي وخاصة اإلنتاجي إلى ضرورة معرفة مدى توافر بعد االبتكار اإلداري
وأبعاد استراتيجية ريادة األعمال لديهم ،وذلك في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة واالستفادة منها في املجال
التطبيقي.

حدود البحث:
تم تطبيق البحث على العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية" -طولكرم -الضفة الغربية -فلسطين .وقد
طبقت الدراسة على العاملين في الوظائف اإلشرافية بقطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية ،حيث بلغ عددهم حسب
بيانات دائرة شؤون املوظفين بالشركة ( )80مشرف.

الدراسات السابقة:
نستعرض أهم الدراسات العربية واألجنبية والتي اطلع عليها الباحثون ذات الصلة بموضوع البحث ،وهي كما يلي:
الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت االبتكاراإلداري:
دراسة (العربي )2009،استهدفت هذه الدراسة التعرف على إدارة املعرفة وأثرها على االبتكارات التنظيمية في قطاع
االتصاالت الجزائرية .وتوصلت إلى عدة نتائج مهمة ومنها العمل على إجراء تغييرات جذرية عن طريق إدخال أنظمة
ً
حاسوب مستحدثة في عملياتها اإلدارية وخصوصا في االبتكار اإلداري ،وبالذات الهيكل التنظيمي وذلك عن طريق وضع
برامج كفؤة تساعد العاملين على فهم آليات عمل اإلدارة .باإلضافة إلى العمل على تصميم الخدمات للعمالء عن طريق
ابتكار طرق لبناء وتعديل عملياتها الخدماتية ،وقيامها بإدخال طرق وتقنيات جديدة بهدف ربط عالقاتها مع الزبائن،
وسعيها إلى وضع برامج جديدة للحصول على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها .والسعي لتغيير سياساتها في مجال التعيين
واملكافآت والحوافز وتصميم نظم الخدمات والرقابة.
دراسة ( )Ussahawwanitchakit,2011هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آثار االبتكار التنظيمي على أداء شركات
االلكترونيات في تايلند .وتوصلت إلى عدة نتائج ومنها أن االبتكار اإلداري له تأثير إيجابي كبير على أداء الشركات .كما أن
االبتكار اإلداري واالبتكار التقني جميعها أدوات رئيسية وقيمة في مساعدة الشركات على تحديد مستويات األداء.
دراسة ( )Dasgupta et al,2012هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين االبتكار التنظيمي
ً
واالبتكار التكنولوجي واالستراتيجية الريادية تحديدا ،وتوصلت إلى أهمية وجود عالقة بين العوامل التنظيمية واالبتكار
التنظيمي واستراتيجية التكنولوجيا.
دراسة (عبد الوهاب )2012 ،استهدفت هذه الدراسة بيان دور مؤشرات االبتكار التنظيمي في دعم امليزة التنافسية
للمؤسسة االقتصادية في شركة االتصاالت في الجزائر .وتوصت إلى وجود عالقة ذات أثر إحصائي (معنوي) وارتباطات
قوية بين مؤشرات االبتكار بما فيها االبتكار اإلداري ،االبتكار اإلضافي ،االبتكار التقني باإلضافة إلى امليزة التنافسية.
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دراسة (أبو حلوب )2015 ،هدفت هذه الدراسة الى التعرف على التخطيط االستراتيجي وعالقته باالبتكار التنظيمي،
لدى العاملين في القطاع الخاص اإلنتاجي الصناعي الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية .وتوصلت إلى اهم النتائج ومنها
وجود عالقة طردية قوية بين التخطيط االستراتيجي واالبتكار التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن االسترتيجيات بكافة
أنواعها لها دور بارز للوصول إلى االبتكار التنظيمي.
دراسة (أبو خوصة )2015 ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر املعرفة على االبتكار التنظيمي .وتوصت إلى أهم النتائج
ومنها أن هناك عالقة ارتباط بين أبعاد املعرفة التنظيمية ومؤشرات االبتكار التنظيمي وهي (االبتكار اإلداري ،واالبتكار
التقني ،واالبتكار اإلضافي).
الدراسات العربية أو األجنبية التي تناولت استراتيجية ريادة األعمال:
دراسة (الحدراوي )2016 ،استهدفت هذه الدراسة بيان عالقة االرتباط والتأثير بين رأس املال الفكري كمتغير مستقل،
ً
و(ريادة األعمال) كمتغير تابع في امليدان الطبي ،وتحديدا في مستشفى بغداد التعليمي .وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج
مهمة ومنها أن هناك عالقة ارتباط وتأثير لرأس املال الفكري في ريادة األعمال.
دراسة (الناصري )2016 ،استهدفت هذه الدراسة ريادة املنظمات في إطار ممارسات القيادة االستراتيجية بما فيها:
تحديد التوجه االستراتيجي ،اكتشاف املقدرات الجوهرية واملحافظة عليها ،تطوير رأس املال البشري ،والحفاظ على
الثقافة التنظيمية ،وايجاد رقابة تنظيمية متوازنة في الريادة بأبعادها وهي (اإلبداع ،املخاطرة ،االستباقية،
واالستقاللية) .وتوصلت إلى أن هناك عالقة وتأثير ألبعاد ممارسات القيادة االستراتيجية في أبعاد الريادة للشركة
املبحوثة.
دراسة (كاظم )2017 ،هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين تكنولوجيا املعلومات والتسويق االبتكاري للمصارف
املبحوثه ،وبيان تأثير تلك العالقة في ريادة األعمال لهذه املصارف .وقد تم التوصل إلى وجود تأثير ذا داللة معنوية للتوسع
في ريادة األعمال بصورة أكبر من تكنولوجيا املعلومات للمصارف عينة البحث.
دراسة (السلطاني وآخرون )2018 ،استهدفت هذه الدراسة بيان تأثير استراتيجية ريادة األعمال في تحقيق الفاعلية
املنظمية .وتوصلت إلى نتائج مهمة ومنها وجود عالقة تأثير وارتباط ذات داللة معنوية بين املتغيرين من خالل جميع أبعاد
استراتيجية ريادة األعمال وهي (تبني املخاطر ،اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية) والفاعلية املنظمية في مستشفى
الحلة التعليمي.

التعليق على الدراسات السابقة:
ً
يعد موضوعي االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة األعمال في املنشآت الصناعية من املوضوعات املهمة نظرا لطبيعة
البيئة العامة بشكل عام والبيئة الفلسطينية بشكل خاص غير املستقرة ،التي تحدث أزمات عدة يتطلب معها توافر
ً
قيادة قادرة على إدارة األحداث من خالل االعتماد على مواردها وخصوصا في مؤشرات االبتكار بشكل عام واالبتكار
اإلداري بشكل خاص ودوره الرئيس ي في تحقيق استراتيجية ريادة األعمال .ومن خالل تناول الدراسات السابقة بالتحليل،
يتضح لنا اآلتي:
ً
-1اتفقت جميع الدراسات أن هناك عالقة وأثر ما بين جميع أبعاد االبتكار التنظيمي وخصوصا بعد االبتكار اإلداري أو
جزء منها بشكل كلي أو جزئي ،واختلفوا في نسبة تأثير كل بعد من أبعاد االبتكار التنظيمي.
-2اتفقت جميع الدراسات أن هناك عالقة وأثر ما بين جميع أبعاد استراتيجية ريادة األعمال أو جزء منها بشكل كلي أو
ً
جزئي ،واختلفوا في نسبة تأثير كل بعد من أبعاد االبتكار التنظيمي ،وخصوصا بعد االبتكار اإلداري.
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-3أن أغلب الدراسات اتفقت وركزت على ضرورة االهتمام من خالل توفير الدعم الالزم سواء من الحكومة أو املؤسسة
ً
نفسها أو من خالل مؤسسات البحث العلمي أو معا بتوفير منصة حقيقية ينطلق منها االبتكار التنظيمي بشكل عام
واالبتكار اإلداري بشكل خاص ،والذي سيحقق الريادة واإلبداع واألداء العالي.
-4أن أغلب الدراسات اتفقت وركزت على ضرورة االهتمام بتطبيق استراتيجيات ريادة األعمال داخل املؤسسة وعلى بناء
الثقة بين جميع العاملين وتمكينهم من استثمار طاقاتهم وقدراتهم لكي يتم تحقيق األداء العالي الذي تسعى إليه كل
منشأة.
-5من حيث الهدف من الدراسة :تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة والتي هدفت إلى التعرف على األسس
النظرية لالبتكار التنظيمي بشكل عام واالبتكار اإلداري بشكل خاص وواقعها في بعض املؤسسات واملنشات الصناعية،
ً
واستراتيجية ريادة األعمال في املنشآت وكيفية إداراتها واملحافظة على استقرارها نوعا ما أو تطويرها قدر اإلمكان.
-6يلتقي هذا البحث مع الدراسات السابقة في منهجها ،وبعض املتغيرات التي تناولتها ،إال أنها تنفرد عنها بأنها تناولت
الربط بين بعد واحد من االبتكار التنظيمي واملتمثل في (االبتكار اإلداري) ودوره في تحقيق استراتيجية ريادة األعمال
واملتمثل في (تبني املخاطرة ،االستباقية ،هجومية التنافس ،واإلبداعية) من وجهة نظر العاملين في قطاع الصناعات
الغذائية في فلسطين في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد.
-7كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية من حيث مجال التطبيق ،وطرق التحليل،
والفترة الزمنية ،وطبيعة العينة التي تم تناولتها ،والفئة املستهدفة ،ونوع التحليل اإلحصائي املطبق.
االبتكارالتنظيمي:
إن ما يالحظ على بيئة األعمال الحالية هو عدم التأكد ،في حين نجد أن املبدأ الثابت هو التغير ،أما القاعدة الوحيدة
للنمو والتطور هي املنافسة وتنوع أساليبها واستراتيجياتها ،وفي ظل ازدياد عدد املؤسسات بشكل لم يسبق له مثيل ،نجد
أن األسواق تتحول ،والتكنولوجيا تتطور ،واملنتجات تتقادم ،والعمليات تتغير بسرعة ،فاملؤسسات الناجحة هي تلك
التي تقوم على االبتكار .ولذلك نجد في الوقت الحاضر تسارع املؤسسات في تحسين املنتجات الحالية وإدخال منتجات
جديدة .ويعود هذا التطور الحاصل في رؤية املؤسسة إلى االبتكار واإلبداع فيه بوصفه النشاط الذي يحقق قيمة مضافة
عالية ،والسالح التنافس ي في السوق الحالية والتي من أبرز سماتها عدم وجود ضمانات أكيدة في املحافظة على الحصة
السوقية ،لوجود املؤسسات املنافسة والتي تهدد حصتها السوقية(.عبدالوهاب ،2012،ص .)27
إن التحول نحو االبتكار واملنافسة القائمة على االبتكارات لم يأت بالصدفة وإنما كانت نتيجة تطور كبير حسب
خصائص كل مرحلة زمنية ،ويعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن املنظمات أصبحت تمتلك اإلمكانيات الكبيرة والتقنيات
ً
ً
العالية والخبرات الفنية واإلدارية املتعلقة باالبتكار باعتباره نشاطا مميزا .واألهم من ذلك هو امتالك هذه املنظمات
رؤية استراتيجية لالبتكار تحقق من خالله مزاياها التنافسية .وفيما يخص مصطلح االبتكار فيرى بعض الباحثين
ومنهم(:حسن ،2001،ص )393بأن مصطلح االبتكار"هو تنمية وتطبيق األفكار الجديدة في املؤسسة" .وكلمة تنمية
شاملة يعني أنها تغطي كل ش يء من الفكرة األولية إلى الجديدة إلى إدراك الفكرة إلى جلبها للمؤسسة ثم تطبيقها .وهذا
يشير إلى أن االبتكار ال يقف عند عتبة الفكرة الجديدة ،وإنما يعقبها إلى التطبيق العملي في السوق أو داخل املؤسسة.
بينما نجد (نجم ،2003،ص )11يرى أن فكرة االبتكار من وجهة نظره التواصل إلى ما هو جديد .في حين نجد ( Golden,et
 )al 2005,p:4-5يرى االبتكار بأنه فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد بالنسبة للفرد الذي يتبناها .بينما يرى
(حداد ،2004،ص )81مفهوم االبتكار بأنه عبارة عن فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد بالنسبة للفرد.
بينما أشار ( )Martin,2007.p:1إلى مفهوم االبتكار بأنه العملية التى تحول املعرفة إلى قيمة .بينما نجد من منظور
املنظمة أن االبتكار يبدأ من األفكار املبتكرة إلى عملية التطبيق الناجح لألفكار املبتكرة ضمن املنظمة .وقد يكون من
قبل األفراد أو فريق العمل وهذا ما أشار إليه ( .)Golden, et. Al, 2005, p: 5وبحسب املفهوم االقتصادي لجوزيف
شومبيتر ( )J.A.Schumpterحيث عرف االبتكارات بأنها االبتكارات التكنولوجية الجذرية التي تؤدي إلى تغيرات عميقة في
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اإلنتاجية ،وتحفز النمو االقتصادي وتنش يء األعمال في قطاعات صناعية وخدمية ،وتحسن من الرفاهية االجتماعية،
ً
ً
ً
وهذا ما أشار إليه أيضا (نجم .)21 :2003 ,وخالصة ذلك يمكن القول أن االبتكار ينبغي أن يمثل شيئا جديدا بالنسبة
ً
للمجتمع املزمع تطبيقه فيه ،بمعنى (جماعة العمل أو إدارة معينة أو املؤسسة ككل) حتى لو لم يكن جديدا بالضرورة
ً
ً
ً
للفرد أو الذين يقومون بتقديمه ،كون أن االبتكار مقصودا وليس أمرا عرضيا.
ماهية الفرق بين اإلبداع واالبتكار:
بعد االطالع على األبحاث والدراسات ذات الصلة بموضوع هذا البحث نجد أن هناك فروقات واضحة بين مفهومي كل
من اإلبداع واالبتكار ،ولكن ما تم االستقرار عليه عدة مفاهيم تتناسب مع موضوع الدراسة .فاإلبداع ( )Creativity
عبارة عن مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت في بيئة مناسبة يمكن أن ترقى
بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصيلة ومفيدة لألفراد واملنظمات .يعتبر اإلبداع خاصية ذهنية تمكن الفرد من
التفكير بطرق غير تقليدية ،أو كما هو معروف ومتداول "التفكير خارج املربع أو خارج الصندوق" ،أي أن اإلبداع أو
كاف ومعقول من املعرفة في املوضوع أو الفكرة التي يقع عليه التفكير.
العملية اإلبداعية تحتاج – ال محالة – إلى قدر ٍ
أما االبتكار(  )Innovationعبارة عن تحويل األفكار الجديدة واألفكار الخيالية إلى واقع .وقد ينتج عن استخدام هذه
الخاصية الذهنية بفاعلية النواتج التالية :توليد ش يء جديد غير مسبوق على اإلطالق (قد يكون هذا املنتج نادر الحدوث
إال في حاالت اإلبداع العالي) باإلضافة إلى توحيد أو دمج مجموعة أفكار متباعدة وغير متباعدة بطريقة جديدة غير
ً
مألوفة .وإيجاد أو إظهار استخدامات جديدة غير متعارف عليها لألفكار املتداولة أو ملنتج ما .وأخيرا نقل األفكار املوجودة
ً
أصال واملتداولة إلى مستفيدين آخرين أو أشخاص جدد (.)Kau,2019
ولذلك يمكن القول إن االبتكار يمثل أحد أهم األسس لتحقيق امليزة التنافسية على املدى الطويل ،ومن الجدير بالذكر
ً
ً
ً
أن عمليات االبتكار والتي أحرزت نجاحا يمكن أن تحقق مصدرا رئيسيا للمزايا التنافسية؛ ألنها تمنح املؤسسة منتجات
ً
فريدة من نوعها يفتقر لها منافسوها ،مما يتيح فرض أسعار عالية .خصوصا إذا اعتبرنا أن عمليات االبتكار التي تنجح
في تقديم منتجات جديدة تسهم في بناء وتدعيم املزايا التنافسية ،فاملؤسسات املبتكرة ال تلجأ اليوم لالبتكار لخلق هذه
ً
املزايا فحسب وإنما أيضا للهيمنة على الصناعة وقياداتها.
أبعاد أو أشكال االبتكار:
حددت العديد من الدراسات أنواع مختلفة لالبتكار بغرض التعرف عليها وعلى محددات عملية االبتكار داخل املنظمة
من أهمها (ابتكارات املنتجات ،ابتكارات العمليات ،ابتكارات التسويق ،ابتكارات إدارية ،ابتكارات تنظيمية ،ابتكارات
ً
تقنية (تكنولوجية) ،االبتكار الجذري ،االبتكار التدريجي) .فضال عن التعرف على املمارسات والسلوكيات التي تتبعها
املنظمات في تبني وتطبيق االبتكار .وبصفة عامة قد تأخذ االبتكارات ثالثة أشكال وهي (االبتكار اإلداري ،االبتكار اإلضافي،
االبتكار التقني أو التكنولوجي) (الجياش ي ،2003 ،ص  .)71وتحاول هذه الدراسة أن تركز على بعد واحد وهو بعد
االبتكار اإلداري .فقد تعددت مفاهيم االبتكار اإلداري من وجهة نظر الدراسات والباحثين ،فنجد أن (العربي :2011
ص )12عرف االبتكار اإلداري بأنه التغييرات في الهياكل التنظيمية للمنظمات ،وتصميمات األعمال ،وعمليات املنظمة،
والسياسات واالستراتيجيات .بينما عرف ( نجم ،2003 ،ص  )347االبتكار اإلداري بأنه التوصل إلى املفاهيم الجديدة
القابلة للتحويل إلى سياسات وتنظيمات تساهم في تطور األداء في املنظمة .ويالحظ في ذلك أن هذا املفهوم لم يقتصر
على االبتكار اإلداري بل تعداه ليوضح مدى مساهمته في تطوير عملية االبتكار وتنظيمه وإجراءات نقل األفكار الجديدة
إلى منتجات ،ومن ثم اإلبداع في إنشاء األسواق الجديدة كفكرة رائدة .بينما نجد (  )Alas & Sun,2008 :p 208عرف
االبتكار اإلداري بأنه نظام يعمل ضمن النظم االجتماعية ،وذلك من خالل االهتمام بمنظمة األعمال بصفة عامة
والعالقات بصفة خاصة ،والعالقات بين األعضاء التنظيميين .لذلك نجد أن االبتكار اإلداري ما هو إال ابتكار في األداء
والسلوك اإلداري كما هو ابتكار في تقنيات جديدة وحديثة وابتكار الحلول الفريدة لبعض املشكالت اإلنسانية واملادية.
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ومن هنا يتفق الباحثون مع (نجم ،2003 ،ص )348أن أغلب املجاالت أو املحاور التي يشملها االبتكار التنظيمي من
خالل تعريفه لالبتكار اإلداري بأنه يشتمل على التغييرات في الهيكل التنظيمي ،وتصميم العمل ،وعمليات املنظمة،
وسياسات واستراتيجيات جديدة ،ونظم رقابة جديدة ،وغيرها.
ريادة األعمال:
ال يمكن الجزم بوجود اتفاق بين الباحثين والكتاب على تعريف موحد ملفهوم الريادة ويعود السبب في ذلك أن مفهوم
ً
ً
الريادة يعد مفهوما قديما استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر ،وقد تضمن املفهوم آنذاك
معنى املخاطرة وتحمل الصعاب التي رافقت حمالت االستكشاف العسكرية .حيث دخل مفهوم الريادة إلى النشاطات
ً
االقتصادية في مطلع القرن الثامن عشر من قبل ( )CANTILLON RICHARDالذي وصف التاجر الذي يشتري سلعا
ً
بسعر محدد لبيعها في املستقبل بسعر ال يعرفه مسبقا بأنه ريادي ،ويعود الفضل ألحد الصناعيين وهو ( ) SAY .B.J
الذي رأى في الريادي مقدرة فائقة على اإلدارة (شعيب ،وعواطف ،2011،ص.)2
وقد تغيرت الترجمة العربية ملصطلح (  )Entrepreneurshipثالث مرات خالل العقود األخيرة ،فقد كانت منظم ثم مقاول
ثم تحولت في التسعينات إلى ريادة ( مراد ،2010 ،ص .)6كما وأن كلمة ( )Entrepreneurshipهي في األصل كلمة فرنسية
تعني الشخص الذي يباشر أو أن يشرع بإنشاء مشروع تجاري (عبد الرحمن  ،2011،ص  .)5وهذا ما أكده وأشار إليه
ً
معظم الباحثين بأن املشروعات ال يمكن أن تزدهر إال في مجتمع تتوفر فيه روح الريادة وحب العمل الحر ،وأيضا من
خالل مجموعة من رجال األعمال أصحاب املواهب اإلدارية الخاصة من ذوي االستعداد للمخاطرة ،وتبني األفكار
الجديدة ،وفهم آليات التنافس في السوق( .الحدراوي ،2015 ،ص .)95
إن التعريف الحديث ملفهوم الريادة يعتمد على اإلطار واملنظور الذي يتم من خالله تناول معنى الريادة ،وال يخضع
لتعريف موحد فالريادة غير مرتبطة بوظيفة أو مهنة أو علم معين ( .)Hisrich &shepher 2005:8وفي ما يلي إسهامات
بعض الكتاب و الباحثين التي تناولت مفهوم الريادة كما موضحة بالجدول ( .)1وهي على النحو التالي:

أهداف الدراسة:
سعى الباحثين وعبردراستهم لتحقيق األهداف اآلتية:
 الكشف عن حجم ومستوى ظاهرة الخوف الناجمه عن تعلم مهارات السباحة االساسية لدى طلبة تخصص
التربية الرياضية في جامعة خضوري.
ً
 الكشف عن االختالف في مستوى ظاهرة الخوف تبعا للنوع االجتماعي للطلبة.
 الكشف عن العالقة بين مستوى درجة الخوف وجنس الطلبة.
جدول رقم ( )1بعض إسهامات الباحثين في مفهوم الريادة.
اسم الباحث
سلمان ،2016،ص .200
Laguador, 2013, p:61.
Hit et. Al,2011, p:59

وجهة نظره ملفهوم الريادة
قدرة املنظمات على إيجاد أشياء جديدة (منتجات أو خدمات) .تتسم بالتفرد من خالل
قدرات إبداعية والبراعة في تشخيص الفرص البيئية والعمل على استغاللها واالستعداد
للتعامل مع املخاطرة التي قد ترافقها من أجل تحقيق النجاح و التفوق.
هي قدرة األفراد على إدراك إنتاج نوع من املنتجات أو الخدمات التي يحتاجها الناس و
تسليمها في الوقت املناسب ،و في املكان الصحيح و بالسعر املناسب .
عملية اجتماعية محددة يتمكن من خاللها األفراد و الفرق تكوين ثروة من خالل الجمع بين
املجموعات الفريدة من املوارد الستغالل فرص السوق.

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على الدراسات واألبحاث السابقة.
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وبناء على ما سبق يمكن اعتماد تعريف استراتيجية ريادة األعمال :على أنها عملية صنع األفعال الريادية باستخدام
املنظور االستراتيجي عن طريق دمج عمليات الريادة واإلدارة االستراتيجية لتعزيز قابلية الشركة على االبتكار وتحسين
أدائها ودخول أسواق جديدة.)Thomson Business,2006,p:8( .
أهمية ريادة األعمال:
تعزى أهمية ريادة األعمال إلى الدور الذي تلعبه في تحسين اإلنتاجية وتشجيع النمو االقتصادي .ولذلك تساعد املنظمة
على خلق أعمال تجارية جديدة من خالل (إبداع املنتج أو العملية ،وتطوير السوق ،وتبني التجديد االستراتيجي) كما
أشار إليه (  .)p ,et al Chen ,2005,:529ومن هنا يمكن القول أن العمليات الريادية يمكن أن تحدث على مستوى
املنظمة ،أو على مستوى وحدة األعمال ،أو املستوى الوظيفي ،أو املشروع ،بهدف تحسين موقع املنظمة التنافس ي
وتحسين األداء الحالي ( .)Ireland,2006,p:13ولذلك يعتبر السلوك الريادي هو السلوك الذي يحدد املنظمة بشكل
هادف ومستمر ويشكل مجال عملياتها بتمييز واستغالل الفرص الريادية املوجهة نحو االبتكار واإلبداع (كاظم،2017 ،
ص .)58
أبعاد ريادة األعمال:
تعددت أبعاد ريادة األعمال واختلفت باختالف القطاع الذي تناولته الدراسة ،وفيما يلي أبرز األبعاد التي تم تناولها؛
فهناك من يرى أن أبعاد ريادة األعمال هي ( املبادرة ،تحمل املخاطرة ،استثمار الفرص ،اإلبداع) بحسب (الحدراوي،
 .) 2015وهناك من وجد أن األبعاد تتمثل في التوجه االستراتيجي وأبعادها تتلخص في (اتخاذ املخاطر ،االبتكار،
االستباقية ،االستقاللية) (آل فيحان .)2012 ،ولقد أشار ( )Miller,1983إلى أن أبعاد ريادة األعمال ثالثة وهي
ً
(اإلبداعية ،املخاطرة ،واالستباقية) مستندا إلى جهود سابقة قدمها ( .)Mintzberg,1973وأضاف ( Dess&Lumpkin,
 )1996بعدين آخرين لألبعاد الثالثة ل( ،)Millerهما (االستقاللية ،واملنافسة الهجومية) لتصبح خمسة أبعاد أساسية
للريادة .وقد اتفق الباحثون (الناصري( ، )2016 ،يحيى( ،)2018،كاظم  )2017 ،على أن أبعاد الريادة هي ( اإلبداع،
املخاطرة ،االستباقية ،واالستقاللية).
ً
ومن خالل مراجعتنا لهذه األبعاد نجد أن أكثر األبعاد توافقا مع الدراسة الحالية والقطاع التي طبقت عليه ،واألهداف
التي يسعى لها الباحثون في هذه الدراسة هي األبعاد التي تناولتها دراسة (السطاني وآخرون )2018 ،وهي ( بعد اإلبداع،
تبني أو تقليل املخاطر ،واالستباقية ،واملنافسة الهجومية) والذي تم اعتمادها من خالل املقياس .)Dumitru, 2008(.
وفيما يلي هذه األبعاد بالتفصيل ،وذلك من خالل الشكل رقم (.)1

الشكل رقم ( )1أبعاد ريادة األعمال موضوع الدراسة.
املصدر)Dumitru, 2008( :

اإلبداع :Innovation
يعرف اإلبداع على أنه " امليل إلى التعاطي مع أفكار ونشاطات وتجارب خالقة من خالل التميز في املنتجات والخدمات
الجديدة واقتحام األسواق بدرجة من الثقة العالية .إن االبداع هو الوظيفة املحددة للريادة سواء كان في منظمة عامة
أو مشروع جديد يقدمه فرد معين .واإلبداع يوفر موارد جديدة منتجة للثروة أو البقاء على املوارد الحالية مع تحسين
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ً
إمكانياتها اإلنتاجية ،واإلبداع أيضا ينظر له على أنه هو املخرجات الرئيسية للمنظمات التي تبحث عن الريادة ،وهو
ً
غالبا ما يكون مصدر النجاح التنافس ي (السطاني وآخرون.)2018 ،
تبني املخاطرة :Risk Adoption
تمثل املخاطرة رغبة املنظمة في الحصول على الفرص على الرغم من عدم التأكد الذي يحيط بها ،وهذا يعني العمل
بصورة جريئة دون معرفة النتائج ،فاملنظمات ذات التوجه الريادي ينبغي أن تبحث عن البدائل ذات املخاطرة.
(الناصري ،2015،ص  .)202ويرى بعض الباحثين ومنهم (حسين ،2013 ،ص  )390إلى عدم وجود حدود معينة لسلوك
املخاطرة ما بين املنظمات والرياديين بالنسبة للمشروعات الجديدة فكلما كانت املخاطرة أقل يكون الريادي عامل ،وكلما
ً
ً
زادت املخاطرة يصبح رياديا ،وأن تبني املخاطرة يكون ذات عالقة باتخاذ القرارات ومبنيا على مبدأ املغامرة.
االستباقية :Proactive
إن االستباقية تمثل استراتيجية تؤكد على النظر إلى األمام ،والبحث املستمر عن الفرص السوقية والتجريب مع
استجابة سريعة لالتجاهات البيئية املتغيرة ،وامليل ملمارسة األنشطة التي تؤثر في البيئة كما تضمن التركيز على املستقبل
من خالل خلق األفكار وتوقع املشكالت ومحاولة منع حدوثها واملحافظة على التكيف ،واملواظبة من خالل تنفيذ عمليات
جديدة أو إطالق منتجات جديدة ( .)Fox ,2005, P:51إن البعد االستباقي يرتبط بالريادة فهو يؤكد على سعي املنظمة
إلى أخذ زمام املبادرة في االستحواذ على الفرص الجديدة أو الدخول إلى أسواق جديدة قبل دخول املنافسين لها .لذلك
ً
يعتبر مفهوم االستباقية يطلق على الحد الذي تحاول فيه املنظمة قيادة املنافسين بدال من السير خلفهم في مناطق
العمل الرئيسية مثل إنتاج منتجات أو خدمات جديدة أو تبني تكنولوجيا جديدة أو تقنيات إدارية جديدة ( Singer et
.)al,2009,P:3
هجومية التنافس : Competition Competitiveness
عندما تواجه املنظمات تحديات مع منافسيها فال بد أن تكون لها القدرة على امتالك خاصية هجومية التنافس من أجل
التصدي والهيمنة عليهم في السوق( .السلطاني وآخرون .) 2018 ،بينما يرى بعض الباحثون ومنهم ( & Lumpkin
 )Dess,2008,p:148أن هجومية التنافس تشير إلى نزوع املنظمة لتحديات مباشرة وبشكل مكثف مع منافسيها لتحقيق
مدخل أو تحسين موقف تتفوق به عليهم في السوق من خالل ميل املنظمة للتنافس بقوة مع منافس ي صناعتها.

أنموذج وفرضيات الدراسة:
ً
بعد مراجعة الدراسات السابقة فيما يتعلق بأبعاد االبتكار التنظيمي وخصوصا بعد االبتكار اإلداري وعالقتة بأبعاد
ريادة األعمال ،يوضح الشكل رقم ( )2نموذج البحث املقترح والفرضيات الرئيسية والفرضيات الفرعية.
H1, H2

الشكل رقم ( :)2أنموذج الدراسة املقترح.
املصدر( :السطاني وآخرون )2018 ،و ))Dumitru ,2008
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الفرضية الرئيسية األولى  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين مدى توافر تطبيق
االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداعية ،تقبل املخاطر ،االستباقية ،املنافسة
الهجومية) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية" .ويتفرع من الفرضية الرئيسية،
الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضيات الفرعية:
• :H1aتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين مدى توافر تطبيق االبتكار اإلداري وبين
تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداعية) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية
للتنمية.
• :H1bتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية
ريادة األعمال من حيث (املنافسة الهجومية) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
• :H1cتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية
ريادة األعمال من حيث (االستباقية) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
• :H1dتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية
ريادة األعمال من حيث (تقبل املخاطر) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
الفرضية الرئيسية الثانية  :H2يوجد أثر بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث
(اإلبداعية ،تقبل املخاطر ،اإلستباقية ،املنافسة الهجومية) من وجهة نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية
للتنمية" .ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضيات الفرعية:
• :H2aيوجد أثر بين اإلبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداعية) من وجهة نظر العاملين
في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
• :H2bيوجد أثر بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (املنافسة الهجومية) من وجهة
نظر العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
• :H2cيوجد أثر بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (االستباقية) من وجهة نظر
العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
• :H2dيوجد أثر بين االبتكار اإلداري وبين تحقيق استراتيجية ريادة األعمال من حيث (تقبل املخاطر) من وجهة نظر
العاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.

منهجية الدراسة:
تبنت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك باالعتماد على أخذ آراء عدد من موظفي الشركة اإلسالمية
الفلسطيني للتنمية لإلجابة على االستبانة املعدة لهذا الغرض وبالتحديد مشرفي هذه الشركة ،إذ يسعى فريق البحث
وفق هذا املنهج إلى تحديد طبيعة العالقة واألثر بين متغيرات النموذج املقترح (الشكل  )2وهو االبتكار اإلداري كعامل
مستقل وأبعاد استراتيجية ريادة األعمال (اإلبداعية ،تقبل املخاطر ،االستباقية ،املنافسة الهجومية) كعوامل تابعة،
وفي هذا السياق تم استخدام أسلوب نمذجة املعادالت الهيكلية(  )structural equation modelingمن خالل استخدام
برنامج التحليل االحصائي املتقدم  ) )Smart PLS3الختبار فرضيات الدراسة.

مجتمع وعينة البحث:
ً
بناء على مشكلة وأهداف البحث فإن املجتمع املستهدف يتكون من جميع العاملين في املواقع اإلشرافية في الشركة
اإلسالمية الفلسطينية للتنمية في الضفة الغربية – طولكرم -فلسطين .حيث بلغ عدد املوظفين املستهدفين الذين أمكن
ً
التواصل معهم ( )80مشرف .وتم استخدم أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة حيث تم توزيع االستبيان يدويا على
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جميع املوظفين في املواقع اإلشرافية في الشركة ،وتم استرداد ( )70استبانة بنسبة استرداد ( )%87.5إستبيان .حيث تم
ً
تحليل هذه البيانات باستخدام منهجية نمذجة املعادالت الهيكلية ( .)structural equation modelingعلما بأنه تم
استبعاد ( ) 5استبانات كونها غير صالحة للتحليل االحصائي .فيصبح العدد الكلي لالستبانات الصالحة للتحليل
االحصائي ( )65استبانة.

تحليل البيانات:
بعد االنتهاء من جمع البيانات عن طريق االستبيان املعد خصيصا والذي وزع على املوظفين الذي يشغلون مواقع اشرافية
في الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية ،تم معالجة هذه البيانات وعرض نتائجها ،ثم اثبات أو نفي صحة الفرضيات
التي تم طرحها في هذه الدراسة.
عرض النتائج املتعلقة باملعلومات الديموغر افية:
لقد تم جمع الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة حسب عدة متغيرات وهي :الجنس ،املؤهل العملي ،سنوات
الخدمة والعمر ،وكان التوزيع كما في الجدول رقم ( .)2كما هو موضح أدناه.
الجدول رقم ( )2الخصائص الديموغر افية لعينة الدراسة
املتغير
الجنس

املؤهل العملي

سنوات الخدمة

العمر

الفئات

التكرار

النسبة %

ذكور
إناث
توجيهي فأقل
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
 15-11سنة
أكثر من  15سنة
أقل من  20سنة
 30-20سنة
 15-11سنة
أكثر من  15سنة

35
30
1
17
40
7
7
32
11
15
2
38
12
13

%54
%46
%2
%26
%62
%11
%11
%49
%17
%23
%3
%58
%18
%20

املصدر :مخرجات برنامج اكسل من إعداد الباحثين ،وبناء على الجدول رقم ( )2يتضح ما يلي:
 .1ارتفاع نسبة املبحوثين من املشرفين اإلداريين (الذكور) أي بنسبة ( )%54مقارنة مع فئة اإلناث والتي بلغت نسبتها
ً
( ،)%46وهذا يعد طبيعي نظرا النخفاض أعداد العاملين املشرفين كلما ارتفعنا باملستويات اإلدارية ،ويعزى ذلك إلى
طبيعة وثقافة املجتمع الفلسطيني ،باإلضافة أن مثل هذه املهام اإلشرافية يحتاج إلى العمل بأوقات متأخرة وهذا ال
يتناسب مع فئة اإلناث.
 .2فيما يتعلق باملؤهل العلمي نجد أن النسبة األكبر كانت لحملة درجة البكالوريوس .حيث بلغت هذه النسبة ()%62
ويليها درجة الدبلوم حيث كانت النسبة ( .)%26وهذا يعكس اهتمام هذه الشركة بتوظيف حملة املؤهالت العلمية
ً
وخصوصا من حملة البكالوريوس والدبلوم ،إضافة إلى عدم حاجة العمل فيها لحملة الدراسات العليا كون طبيعة عملها
على األغلب إشرافية وليست ذات مهمات استراتيجية.
 .3أما فيما يتعلق بسنوات الخدمة فكانت النسبة األكبر للفئة من  10- 5سنوات .وهذا يدلل على امتالك املشرفين في
ً
املواقع املختلفة للشركة للخبرات ،أما انخفاض نسبة من هم بخبرة أكثر من ( )15عاما يعزى لحداثة هذه الشركة في
السوق الفلسطيني.
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 .4وأخيرا فيما يتعلق بالعمر نجد أن النسبة األكبر من العاملين تتراوح أعمارهم ما بين ( )30-20سنة ،أي بنسبة ()%58
وانخفاضها ملن هم تحت سن ) (20عام أي بنسبة ) .(%3وهذا يعود لتركيز هذه الشركة في عملية التوظيف على عدد
سنوات الخبرة وهذه ال تتسنى بصورة كبيرة في الوقت الحالي ملن هم ضمن هذا العمر وخصوصا أن مثل هذه املواقع
ً
تتطلب فئات عمرية عالية .إضافة إلى امتالكهم لدرجات علمية وخصوصا درجة البكالويوس.
تحليل نموذج الدراسة:
تم تحليل نموذج الدراسة من خالل مرحلتين وهما تحليل النموذج القياس ي وتحليل النموذج البنائي للدراسة وهي كما
يلي:
تقديرالنموذج القياس ي ()Measurement Model Assessement
يتم تقدير قبول النموذج القياس ي من خالل قياس كل من الصدق التقاربي ( )Convergent Validityوالصدق التمايزي
( )Discriminant Validityألداة الدراسة بحسب (.)Joseph F Hair, Black, Babin Anderson, & Tatham, 2006
 .1الصدق التقاربي ()Convergent Validity
لقياس الصدق التقاربي لنموذج الدراسة تم االعتماد على معلومات التشبعات ،معامل الثبات املركب ،ومتوسط
التباين املستخرج ،كما هو موضح في الشكل رقم ( )3ومفسر في الجدول رقم (.)3

الشكل رقم ( )3النموذج القياس ي للدراسة

للتحقق من الصدق التقاربي لنموذج الدراسة ،يتم تقييم صدق النموذج من خالل قياس تشبعات فقرات نموذج
الدراسة ( ،)Factor loadingمعامل الثبات املركب ( ،)Composit Reliabilityومتوسط التباين املستخرج ( Average
 .)Variance Extreactedحيث تشير نتائج الجدول رقم ( )3الى ان تشبعات جميع فقرات نموذج الدراسة كانت اعلى من
املعيار املوص ى به وهو ( )0.5بحسب ( .)J. F. Hair, Black, Babin, & Anderdon 2010و يوجد مجموعة من الفقرات
وهي ( )RIA1, RIA2 ،PRO4 ،COC4،COC2 ،COC1 ،ADI1, ADI2, INN1تم استثنائها من نموذج الدراسة كون
التشبعات الخاصة بها كانت قيمتها أقل من القيمة املوص ى بها .وفيما يتعلق بقيم متوسط التباين املستخرج لجميع
عوامل نموذج الدراسة كانت جميعها أكبر من  0.5فيما املعيار املوص ى به ( )0.5بحسب ( & Joseph F Hair, Ringle,
 .)Sarstedt, 2013في حين تجاوز معيار الثبات املركب لجميع عوامل نموذج الدراسة القيمة املوص ى بها وهي ()0.7
بحسب ( )Hair Jr, Hult Ringle, & Sarstedt, 2016وبناء عليه يمكن القول أن نموذج الدراسة حقق معايير الصدق
التقاربي بحسب القيم املوص ى بها.
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الجدول رقم ( )3نتائج النموذج القياس ي :الصدق التقاربي
العامل
Construct

العبارات
Items

التشبعات
Factor loading

االبتكار اإلداري
Administrative
Innovation

ADI3
ADI4
ADI5
INN2
INN3
INN4
INN5
COC3
COC5
COC6
COC7
PRO1
PRO2
PRO3
PRO5
RIA3
RIA4
RIA5
RIA6

0.877
0.633
0.816
0.826
0.697
0.869
0.557
0.670
0.789
0.744
0.634
0.761
0.860
0.701
0.624
0.804
0.577
0.756
0.793

إالبداع
Innovation
هجومية التنافس
Competition
Competitiveness
االستباقية
Proactive

تبني املخاطر
Risk Adoption

معامل الثبات املركب
Composit Reliabilty

متوسط التباين
املستخرج
Convergent
Reliability

0.823

0.612

0.831

0.558

0.803

0.507

0.82

0.550

0.825

0.545

AD: Administrative Innovation, INN: Innovation, COC: Competition Competitiveness, PRO: Proactive, RIA: Risk
Adoption
املصدر :مخرجات برنامج SMART- PLS3

 .2الصدق التمايزي ()Discriminant Validity
يتم االعتماد في قياس معيار الصدق التمايزي لنموذج الدرسة على مؤشر ( )Fornell-Larcker criterionبحسب
( . )Fornell & Cha, 1994كما في الجدول رقم (:)4
الجدول رقم ( )4نتائج مؤشرFornell-Larcker criterion
هجومية التنافس

تبني املخاطر

االستباقية

االبداع

االبتكاراالداري

0.712

0.738
0.345

0.742
0.410
0.501

0.747
0.413
0.385
0.439

0.782
0.359
0.409
0.335
0.530

االبتكاراإلداري
اإلبداع
االستباقية
تبني املخاطر
هجومية التنافس

املصدر :مخرجات برنامجSMART- PLS3

حتى يكون هناك صدق تمايزي لنموذج الدراسة يجب أن يكون مؤشر  Fornell-Larcker criterionلكل متغير من
متغيرات الدراسة أكبر مما يمكن مقارنته بباقي املتغيرات ،أي أن املتغير يمثل نفسه أكثر من تمثيله لباقي املتغيرات،
وبالتالي ال يكون هنالك أي تداخل بين متغيرات الدراسةً .
وبناء على الجدول رقم ( )4يظهر تحقق مؤشر Fornell-Larcker
 criterionوبالتالي الصدق التمايزي لنموذج الدراسة محقق.
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تقديرالنموذج البنائي ()Structural Model Assessement
يتم تقدير النموذج البنائي من خالل اختبار الفرضيات وبيان العالقة واالثر بين متغيرات الدراسة .وللتأكد من قبول او
رفض فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية تم اختبار الفرضيات من خالل مرحلتين األولى من خالل نموذج يختبر
العالقات الرئيسية كما في الجدول رقم ( )5واملرحلة الثانية من خالل نموذج يختبر الفرضيات الفرعية كما في الجدول
(.)6
الجدول رقم ( )5نتائج اختبارالفرضية الرئيسية
الفرضية

)Original Sample (O

T Statistics
)|(|O/STDEV

P Values

0.740
0.802
0.716
0.745
0.508

8.487
13.546
7.296
11.313
4.633

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

استراتيجية ريادة األعمال  >-االبداع
استراتيجية ريادة األعمال  >-االستباقية
استراتيجية ريادة األعمال  >-تبني املخاطر
استراتيجية ريادة األعمال  >-هجومية التنافس
االبتكار اإلداري  >-استراتيجية ريادة األعمال
املصدر :من اعداد الباحثين عند مستوى معنوية  0.05من برنامج Smart-PLS

اختبارالفرضيات الرئيسية للدراسة:
الفرضية الرئيسية االولى  :H1من أجل إعطاء إجابة دقيقة بشأن اثبات صحة الفرضية الرئيسية األولى أو عدم
صحتها والقائلة "توجد عالقة ارتباط ذو داللة احصائية بين االبتكار اإلداري ( )xواستراتيجية ريادة األعمال ( )yمن
حيث (اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية ،وتبني املخاطر) للعاملين في الشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية.
حيث يشير الجدول رقم ( )5إلى تحقق الفرضية الرئيسية األولى وذلك بوجود عالقة ارتباط موجبة بين االبتكار اإلداري
وأبعاد استراتيجية ريادة األعمال ،ويتضح من خالل قيمة معامل االرتباط التي تشير إلى وجود ارتباط موجب على
املستوى الكلي حيث بلغت قيمته ( ،)0.508ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية هذه العالقة حيث كانت قيمة ( )tأكبر
من  1.96وتعبر هذه القيمة عن قبول الفرضية الرئيسية األولى.
ً
الفرضية الرئيسية الثانية  :H2حقق بعد االبتكار اإلداري أثرا ذو داللة معنوية في أبعاد استراتيجية ريادة األعمال ،إذ
كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة ( )0.348أي أن نسبة تأثير بعد االبتكار اإلداري على بعد استراتيجية ريادة
األعمال بنسبة)  .(%35وتعتبر هذه القيمة كبيرة حسب املعيار املعتمد بحسب ( .)J. F. Hair et al., 2013باإلضافة إلى
ذلك بلغت قيمة نسبة التفسير  R2لبعد استراتيجية ريادة األعمال من قبل بعد االبتكار اإلداري  ،%26أي أن عامل
االبتكار اإلداري يفسر ما نسبته ( )%26من استراتيجة ريادة األعمال وبناء على املعيار املعتمد لقيمة  R2بحسب
( )Cohen, 1988فإن ( )%26هي نسبة كبيرة ،باإلضافة إلى ذلك يمكن القول أن %74من املتغيرات الحاصلة في املتغير
التابع تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة.
اختبارالفرضيات الفرعية:
تظهر نتائج الفرضيات الفرعية كما هو موضح في الجدول رقم (.)6
الجدول رقم ( )6نتائج الفرضيات الفرعية
الفرضيات

)Original Sample (O

T Statistics
)|(|O/STDEV

P Values

االبتكار االداري  >-االبداع
االبتكار االداري  >-هجومية التنافس
االبتكار االداري  >-االستباقية
االبتكار االداري  >-تبني املخاطر

0.359
0.530
0.409
0.335

2.867
6.884
3.051
3.328

0.004
0.000
0.002
0.001

املصدر :من اعداد الباحثين عند مستوى معنوية  0.05من برنامج Smart-PLS
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وفيما يتعلق في الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضيات الرئيسية  H2و H1فهي على النحو التالي:
 H1a.1العالقة ما بين االبتكاراإلداري و ريادة األعمال من حيث بعد اإلبداع :من الجدول رقم ( )6تظهر نتائج التحليل
االحصائي بأن هناك عالقة ارتباط معنوي بين االبتكار اإلداري و بين ريادة األعمال من حيث بعد اإلبداع ،حيث بلغت
قيمة االرتباط ( )0.359عند مستوى معنوية ( .)0.05ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية هذه العالقة حيث كانت قيمة
( )tأكبر من ( )1.96وتعبر هذه القيمة عن قبول الفرضية الفرعية األولى . H1a
ً
 H2a.2حقق بعد االبتكاراالداري أثرا ذوداللة معنوية في بعد اإلبداع :إذا كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة
0.15أي أن نسبة تأثير بعد االبتكار اإلداري على بعد استراتيجية ريادة األعمال من حيث اإلبداع بنسبة ( )%15؛ وتعتبر
هذه القيمة متوسطة حسب املعيار املعتمد من قبل ( .)J. F. Hair et al., 2013باإلضافة الى ذلك بلغت قيمة نسبة
التفسير  R2لبعد اإلبداع من قبل بعد االبتكار اإلداري  ،%13أي أن عامل االبتكار اإلداري يفسر ما نسبته %13من
عامل اإلبداع وبحسب املعيار املعتمد لقيمة ) R2 (Cohen, 1988فإن %13هي نسبة صغيرة ،باإلضافة الى ذلك يمكن
القول أن %87من املتغيرات الحاصلة في املتغير التابع تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة .وبناء على ما
سبق يتضح أن الفرضية الفرعية  H2aمقبولة بنسبة تأثير متوسطة.
 H1b.3العالقة ما بين االبتكار االداري و ريادة األعمال من حيث هجومية التنافس :من الجدول رقم ( )6تظهر نتائج
التحليل االحصائي بأن هناك عالقة ارتباط معنوية بين االبتكار اإلداري وبين ريادة األعمال من حيث هجومية التنافس،
حيث بلغت قيمة االرتباط ( )0.530عند مستوى معنوية ( .)0.05ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية هذه العالقة حيث
كانت قيمة ( )tأكبر من  1.96وتعبر هذه القيمة عن قبول الفرضية الفرعية الثانية  H1bوفقا ملعيار (.)Hair et al., 2013
وبهذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية.
ً
 H2b.4حقق بعد االبتكار االداري أثرا ذو داللة معنوية في بعد هجومية التنافس :إذ كانت قيمة األثر ( Effect size-
 )f2املحسوبة  0.392أي أن نسبة تأثير بعد االبتكار اإلداري على بعد استراتيجية ريادة األعمال من حيث هجومية
التنافس بنسبة  .%39وتعتبر هذه القيمة كبيرة حسب املعيار املعتمد من قبل ( .)J. F. Hair et al., 2013باإلضافة إلى
ذلك بلغت قيمة نسبة التفسير  R2لبعد هجومية التنافس من قبل بعد االبتكار اإلداري ) ،(%28أي أن عامل االبتكار
اإلداري يفسر ما نسبته % 28من عامل هجومية التنافس وبحسب املعيار املعتمد لقيمة ) R2 (Cohen, 1988فإن %28
هي نسبة عالية ،باإلضافة إلى ذلك يمكن القول أن  %78من املتغيرات الحاصلة في املتغير التابع تعود إلى متغيرات أخرى
لم يتضمنها نموذج الدراسة .وبناء على ما سبق يتضح أن الفرضية الفرعية  H2bمقبولة بنسبة تأثير كبيرة.
 H1c.5العالقة ما بين االبتكاراإلداري و ريادة األعمال من حيث االستباقية :من الجدول رقم ( )6تظهر نتائج التحليل
بأن هناك عالقة ارتباط معنوية بين االبتكار االداري و بين ريادة االعمال من حيث االستباقية ،حيث بلغت قيمة االرتباط
( )0.409عند مستوى معنوية ( .)0.05ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية هذه العالقة حيث كانت قيمة ( )tأكبر من
 1.96وتعبر هذه القيمة عن قبول الفرضية الفرعية الثالثة . H1c
 H2c.6حقق بعد االبتكار اإلداري أثرا ذو داللة معنوية في بعد االستباقية :إذ كانت قيمة األثر ()Effect size- f2
املحسوبة 0.201أي ان نسبة تأثير بعد االبتكار اإلداري على بعد استراتيجية ريادة االعمال من حيث االستباقية بنسبة)
 .%20وتعتبر هذه القيمة متوسطه حسب املعيار املعتمد من قبل ( .)J. F. Hair et al., 2013باإلضافة الى ذلك بلغت
قيمة نسبة التفسير  R2لبعد االستباقية من قبل بعد االبتكار اإلداري ،%17أي ان عامل االبتكار االداري يفسر ما
نسبته  %17من عامل االستباقية وبحسب املعيار املعتمد لقيمة ) R2 (Cohen, 1988فإن  %17هي نسبة عالية،
باإلضافة الى ذلك يمكن القول أن %83من املتغيرات الحاصلة في املتغير التابع تعود الى متغيرات أخرى لم يتضمنها
نموذج الدراسة .وبناء على ما سبق يتضح أن الفرضية الفرعية  H2cمقبولة بنسبة تأثير متوسطة.
 H1d.7العالقة ما بين االبتكار اإلداري و وريادة األعمال من حيث تبني املخاطر :من الجدول رقم ( )6تظهر نتائج
التحليل بأن هناك عالقة ارتباط معنوية بين االبتكار اإلداري و بين ريادة األعمال من حيث تبني املخاطر ،حيث بلغت
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قيمة االرتباط ( )0.335عند مستوى معنوية ( .)0.05ومن متابعة قيم ( )tنالحظ معنوية هذه العالقة حيث كانت قيمة
( )tأكبر من  1.96وتعبر هذه القيمة عن قبول الفرضية الفرعية الرابعة . H1d
ً
 H2d.8حقق بعد االبتكار اإلداري أثرا ذو داللة معنوية في بعد تبني املخاطر :إذ كانت قيمة األثر ()Effect size- f2
املحسوبة 0.127أي أن نسبة تأثير بعد االبتكار اإلداري على بعد استراتيجية ريادة األعمال من حيث تبني املخاطر
بنسبة .%13وتعتبر هذه القيمة متوسطه حسب املعيار املعتمد من قبل ( .)J. F. Hair et al., 2013باإلضافة إلى ذلك
بلغت قيمة نسبة التفسير  R2لبعد تبني املخاطر من قبل بعد االبتكار اإلداري  ،%11أي أن عامل االبتكار اإلداري يفسر
ما نسبته  %11من عامل تبني املخاطر وبحسب املعيار املعتمد لقيمة ) R2 (Cohen, 1988فإن  %11هي نسبة عالية،
باإلضافة إلى ذلك يمكن القول أن  %89من املتغيرات الحاصلة في املتغير التابع تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها
نموذج الدراسة .وبناء على ما سبق يتضح أن الفرضية الفرعية  H2dمقبولة بنسبة تأثير متوسطة.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
 .1أشارت نتائج التحليل االحصائي من خالل برمجية  Smart-PLS3إلى إثبات تقدير النموذج القياس ي من خالل قياس
كل من الصدق التقاربي والصدق التمايزي ألداة الدراسة.
 .2أشارت نتائج التحليل االحصائي إلى إثبات الصدق التمايزي .حيث تشير نتائج هذا املؤشر أن هناك صدق تمايزي لكل
عامل من عوامل نموذج الدراسة أكثر ما يمكن مقارنته بباقي املتغيرات .حيث كانت النتائج للمتغير املستقل (االبتكار
اإلداري) هي ( .)0.782بينما كانت نتائج الدراسة للمتغير التابع هي على النحو التالي (االبداعية ( ،)0.747االستباقية
( ،)0.742تبني املخاطر ( ،)0.738هجومية التنافس .)0.712
 .3أشارت نتائج الدراسة إلى إثبات تقدير النموذج البنائي وذلك من أجل اختبار الفرضيات وبيان طبيعة العالقة واألثر
بين متغيرات الدراسة .وللتأكد من قبول أو رفض فرضيات الدراسة الرئيسية و الفرعية وبالفعل تم اختبار الفرضيات
من خالل مرحلتين األولى من خالل نموذج يختبر العالقات الرئيسية ،واملرحلة الثانية من خالل نموذج يختبر الفرضيات
الفرعية.
.4أثبتت نتائج البحث بأن هناك عالقة ارتباط ذو داللة احصائية بين بعد االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة األعمال
ً
عند مستوى معنوية ( )0.05من حيث بلغت قيمة االرتباط ( ، )0.508كما أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك أثرا بين بعد
االبتكار اإلداري وبعد استراتيجية ريادة األعمال حيث كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة تساوي (،)0.348
وبذلك تم قبول الفرضيتان الرئيسيتان األولى والثانية .باإلضافة الى ذلك بلغت قيمة نسبة التفسير  R2لبعد استراتيجية
ريادة األعمال من قبل بعد االبتكار اإلداري  ،%26أي أن عامل االبتكار اإلداري يفسر ما نسبته ( )%26من استراتيجة
ريادة األعمال وبناء على املعيار املعتمد لقيمة  R2بحسب ( )Cohen, 1988فإن ( )%26هي نسبة كبيرة ،باإلضافة إلى
ذلك يمكن القول أن ) (%74من املتغيرات الحاصلة في املتغير التابع تعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة.
.5أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة ارتباط معنوي بين االبتكار اإلداري وبين استراتيجية ريادة األعمال من حيث بعد
اإلبداعية عند مستوى معنوية ( .)0.05حيث بلغت قيمة االرتباط ( ،)0.359أي انه عند تعزيز االبتكار اإلداري في الشركة
ً
بدرجة واحدة يتم تعزيز بعد اإلبداعية بنسبة  .%36كما أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك أثرا بين بعد االبتكار اإلداري
وبعد اإلبداعية حيث كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة تساوي ( ،)0.15وتعبر هذه القيمة عن قبول
الفرضيات .H1a ،H2a
.6أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة ارتباط معنوي بين االبتكار اإلداري وبين استراتيجية ريادة األعمال من حيث بعد
هجومية التنافس عند مستوى معنوية ( .)0.05حيث بلغت قيمة االرتباط ( ،)0.530أي انه عند تعزيز االبتكار اإلداري
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ً
في الشركة بدرجة واحدة يتم تعزيز بعد هجومية التنافس بنسبة  .% 53كما أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك أثرا بين بعد
االبتكار اإلداري وبعد هجومية التنافس حيث كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة تساوي ( ،)0.39وتعبر هذه
القيمة عن قبول الفرضيات . H1b،H2b
.7أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة ارتباط معنوي بين االبتكار اإلداري وبين استراتيجية ريادة األعمال من حيث بعد
االستباقية عند مستوى معنوية ( .)0.05حيث بلغت قيمة االرتباط ( )0.409أي انه عند تعزيز االبتكار اإلداري في
ً
الشركة بدرجة واحدة يتم تعزيز بعد االستباقية بنسبة  .% 41كما أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك أثرا بين بعد االبتكار
اإلداري وبعد االستباقية حيث كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة تساوي ( ،)0.20وتعبر هذه القيمة عن قبول
الفرضيات .H1c H2c
.8أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة ارتباط معنوي بين االبتكار اإلداري وبين استراتيجية ريادة األعمال من حيث بعد
تبني املخاطر عند مستوى معنوية ( .)0.05حيث بلغت قيمة االرتباط ( )0.335أي انه عند تعزيز االبتكار اإلداري في
ً
الشركة بدرجة واحدة يتم تعزيز بعد تبني املخاطر بنسبة  .% 34كما أثبتت نتائج الدراسة بأن هناك أثرا بين بعد االبتكار
اإلداري وبعد تبني املخاطر حيث كانت قيمة األثر ( )Effect size- f2املحسوبة تساوي ( ،)0.13وتعبر هذه القيمة عن
قبول الفرضيات .H1d ،H2d

التوصيات:
ً
يقترح هذا البحث عددا من التوصيات وهي كما يلي:
.1ضرورة االهتمام بأراء العاملين في املؤسسات واقتراحاتهم والتعامل معهم على أنهم رأس مال فكري ومعرفي ولديهم
القدرة على االبتكار واإلبداع في حل املشاكل اإلدارية.
.2إعطاء العاملين الحرية الكاملة والتامة في إبتكار أمور إدارية لكي يتم التخلص من جمود الهيكل التنظيمي ومحاولة
اإللغاء أو التحديث لبعض األقسام واملسميات بما يتوافق مع متطلبات العصر.
.3العمل على توفير بيئة إبداعية تشجع العاملين على مواصلة اإلبداع والريادة في مجال اختصاصهم ،األمر الذي بدوره
ينعكس على املؤسسة ،مما يعطي األثر الريادي اإليجابي في تحقيق الريادة في العمل.
.4مواكبة التطورات التكنولوجية بامتالك وسائل تقنية حديثة ومبتكرة للقيام بعمليات ريادية ،واستعمالها كميزة
ً
تنافسية في املستقبل خصوصا ما تتعرض له الشركات الفلسطينية بشكل خاص من الشركات املنافسة "االسرئيلية"
والشركات العاملية األخرى.
.5العمل على تبني ثقافة االبتكار اإلداري من خالل خلق الثقة بين العاملين ورؤساءهم ،واالهتمام بفرق العمل وتمكين
املبدعين وخلق قنوات اتصال فاعلة ،وإشراك العاملين في وضع األهداف لضمان إنجازها.
.6توفير بنية تحتية داعمة لالبتكار والريادة واإلبداع ،ودعم وضع نظام ملكافأة املبدعين ،واالبتكاريين والرياديين ،وذلك
من خالل استحداث نظام فعال لتقييم األداء مع ربط منح الحوافز وتوزيع املهام واألدوار بهذا النظام ،واستحداث قسم
خاص باالبتكار لدعم أصحاب األفكار الريادية ،على اعتبار أن العنصر البشري بوصفه مورد وأصل من أصول
املؤسسات التي تسهم في توجيهها نحو تحقيق ريادي عالي.
.7يوص ي الباحثون بإجراء أبحاث أخرى تتعلق بالتالي:
 دور االبتكار اإلداري في تعزيز األداء العالي.
 دور االبتكار التقني واستراتيجية ريادة األعمال في الشركات الصناعية.
 العالقة واألثر بين االبتكار اإلضافي واستراتيجية ريادة األعمال في الشركات الصناعية.
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دراسة العالقة والتأثير بين االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية.
تحليل عالقة بيئة العمل مع االبتكار اإلداري للشركات الغذائية والصناعية واالنتاجية.
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قائمة املصادرو املراجع:
أوال :املراجع العربية
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نجم ،عبود نجم .)2003( ،إدارة اإلبتكار :املفاهيم والخصائص الحديثة .دار وائل للنشر والتوزيع( ،الطبعة األولى)،
عمان ،األردن.
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